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Abstract
Objectives: The aim of this study was to survey the available literature on psychological 
development of panic disorder with or without agoraphobia [PD(A)] and its relationship with the 
neurobiology and the treatment of panic. Methods: Both a computerized (PubMed) and a manual 
search of the literature were performed. Only English papers published in peer-reviewed journals 
and referring to PD(A) as defined by the diagnostic classifications of the American Psychiatric 
Association or of the World Health Organization were included. Conclusions: A staging model of 
panic exists and is applicable in clinical practice. In a substantial proportion of patients with 
PD(A), a prodromal phase and, despite successful treatment, residual symptoms can be identified. 
Both prodromes and residual symptoms allow the monitoring of disorder evolution during recovery 
via the rollback phenomenon. The different stages of the disorder, as well as the steps of the 
rollback, have a correspondence in the neurobiology and in the treatment of panic. However, 
the treatment implications of the longitudinal model of PD(A) are not endorsed, and adequate 
interventions of enduring effects are missing.
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Introduction
The current emphasis of psychiatry is on cross-sectional as-
sessment of symptoms, resulting in diagnostic criteria and 
comorbidity identification. The latter may be identified by 
both the co-occurrence of Axis I psychiatric disorders and 
association of Axis I and II disturbances. The use of diagnostic 
criteria is derived from the traditional method of clinical 
medicine, in which they provide operating specifications for 
making a clinical decision about the existence of a particular 
disease.1 However, clinicians usually also evaluate issues in 
their daily practice that do not pertain only to the severity 
of the disorder, such as its longitudinal development; social 
support and adaptation; resilience and reaction to previ-
ous conflicts, threats or losses; motivation and treatment 
compliance; pre-morbid personality and potential abnormal 
personality traits. 
Over the time, a clinical reasoning which goes through 
a series of “transfer stations,”2 where potential connec-
tions between presenting symptoms and pathophysiological 
processes are drawn and which are amenable to longitudinal 
verification and modification as long as therapeutic goals 
are achieved,3 has been proposed. Nevertheless, a lack of 
attention to the longitudinal development of the disorders 
has been maintained and apparently has deprived the clini-
cal process of a number of important “transfer stations”. 
The father of this innovative and emerging staging ap-
proach for assessment was Feinstein who introduced the 
term “clinimetrics” in 1987 to indicate a field concerned with 
indices, rating scales, and other expressions used to describe 
or measure symptoms, physical signs, and other distinctly 
clinical phenomena in medicine. Further, the purpose of 
the science of clinimetrics has been to provide a domain for 
a number of clinical phenomena which do not find room in 
customary clinical taxonomy, such as types, severity, and se-
quence of symptoms; rate of progression in illness (staging); 
severity of comorbidity; problems of functional capacity; 
reasons for medical decision; and other aspects of daily life, 
such as well-being and distress.1,4,5 In recent years, Fava et 
al.6 have shown several examples of this approach in reviews 
of research on mood disorders and anxiety.
Although current diagnostic entities (i.e., the Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM) are based 
on clinimetric principles, their use is still strongly influenced 
by psychometric models.3,7-9 This means that the severity of 
each disorder is determined by the number of symptoms 
rather than its intensity or quality, just as scoring on a self-
rating scale depends on the number of symptoms scored as 
positive.7-10 As a consequence, the preferential target of 
therapy tends to become the syndromes resulting from a 
certain number of symptoms (which may be of mild intensity 
and of doubtful impact on quality of life), instead of indi-
vidual symptoms that may be incapacitating for the patient.3 
Moreover, clinicians may find some difficulties in formulating 
a treatment plan for people who, for instance, do not reach 
the known diagnostic threshold since it might be difficult 
to answer to questions such as: Should these symptoms the 
patient is complaining about be addressed for treatment? 
Should the conditions be addressed in an integrated way 
and, if so, whose responsibility is it to design and deliver 
such treatment?
Methods
A computerized search was carried out (PUBMED 1960-2012) 
using the key words: “staging/subclinical symptoms/pro-
dromes/residual symptoms and panic”, “neurobiology and 
staging/subclinical symptoms/prodromes/residual symptoms 
and panic”, “treatment/subclinical symptoms/prodromes/
residual symptoms and staging and panic”. In addition, the 
reference lists from existing reviews and from the articles 
retrieved were inspected. Only English language papers 
published in peer-reviewed journals were included.
The following inclusion criterion was applied: the diagno-
sis of panic disorder (PD) with or without agoraphobia had to 
be made according to the Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM) (Third Edition, Revised, Fourth 
Edition, or Fourth Edition, Text Revision) or the International 
Classification of Diseases (ICD) (Ninth or Tenth Edition). 
In order to work with an approach as conservative as 
possible, non-significant results or trends only were reported 
as “no difference”.
Discussion
The staging model of panic disorder
In 1993, Fava et al.11 proposed to use in psychiatry a staging 
method that allows to characterize a disorder according to 
seriousness, extension, features, and longitudinal develop-
ment following standardized and well defined models. They 
published a seminal paper suggesting a staging model for 
schizophrenia, mood, and PD. The core concept was that 
these psychiatric disorders develop according to main stages. 
The first stage usually involves the presence of predisposing 
factors (e.g., genetic vulnerabilities, pre-morbid personality, 
lack of psychological well-being); the second is character-
ized by the acute symptoms; the third includes the residual 
symptoms; the fourth implies sub-chronic symptoms; and the 
fifth, when present, is characterized by the chronic illness. 
Regarding panic disorder, they described a staging model 
suggesting that, in a substantial proportion of patients, ago-
raphobia, hypochondriacal fears and beliefs, and generalized 
anxiety precede the first panic attack. This 4-stage model 
is consistent with symptomatic patterns of improvement 
upon behavioral PD treatment as well as with the rollback 
phenomenon upon drug treatment. However, since, at least 
in some patients, the first panic attack can apparently occur 
without conspicuous prodromal symptoms, while anticipatory 
anxiety, phobic avoidance, and hypochondriasis may develop 
subsequently, Sheehan and Sheehan outlined a different 
staging process: stage 1 (subpanic) characterized by panic 
attacks with limited symptoms; stage 2 (panic); stage 3 
(hypochondriasis); stage 4 (single phobia, that is the set-
ting in which panic occurs); stage 5 (social phobia); stage 6 
(agoraphobia); stage 7 (depression).12 
Over the time, the staging models of bipolar disorder, 
unipolar depression, and schizophrenia have been largely 
discussed and refined. An updated staging model of panic 
has also been described (for details see Table 1).13 In this 
4-stage model, the first stage is represented by the pres-
ence of predisposing factors, such as genetic vulnerability, 
premorbid personality, anxiety sensitivity, hypochondriacal 
fears and beliefs, impaired psychological well-being. The 
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relative weight of these factors may vary from patient to 
patient and lead to subtle avoidance patterns and ultimately 
to agoraphobia (stage 2). Thus, panic attacks start and are 
likely to induce a considerable worsening of prodromal symp-
tomatology (stage 3). The duration of Panic Disorder with 
Agoraphobia (PDA) can predispose to the development of 
other psychiatric complications, notably depression (stage 4). 
Stressful life event can play a role in the development of 
panic or secondary depression. 
This staging method may be applied also to generalized 
anxiety disorder and social phobia, thus Fava et al.13 sug-
gested to consider the onset of panic disorder as a stage 
of development of anxiety disorders and hypochondriasis, 
instead of a specific disease. This may increase the clinicians’ 
diagnostic sharpness and substitute undifferentiated treat-
ments with stage-guided therapeutic tools. A confirmation of 
such view comes from Kessler et al.14 who found that isolated 
panic attacks are quite common and significantly comorbid 
with other DSM-IV disorders but the vast majority of people 
with isolated panic attacks fail to meet PD criteria.
A growing literature has supported the existence of the 
above mentioned clinical stages in the longitudinal develop-
ment of panic. 
Roy-Byrne et al.15 reviewed 16 studies, each including at 
least 25 patients observed over a minimum follow-up period 
of one year, and found that, despite the availability of effec-
tive anti-panic treatments, panic disorder remains a chronic 
illness – although most patients improved, only few were 
“cured.” The presence of agoraphobia, major depression, 
and personality disorder seemed to predict a poor outcome.
In the general population of the Epidemiologic Catchment 
Area study, the prodromal period was shown to be about 
10-15 years long. Panic attacks occurring in the year before 
the first interview as well as the perception that one is a 
“nervous person” were strong predictors of the onset of PD.16 
In 126 patients with a diagnosis of PD or PDA, Perugi 
et al.17 found that characterological and prodromal ante-
cedents represent a putative phobic-anxious temperamental 
substrate occurring in at least 30% of the sample. These 
temperament antecedents consisted of increased sympa-
thetic activity with repeated sporadic and isolated autonomic 
manifestations; marked fear of illness; hypersensitivity to 
separation; difficulty to leave familiar surroundings; marked 
need for reassurance; oversensitivity to drugs and substances.
In a study of 71 PD and 323 PDA patients, subjects with 
PD at 1-year after study inclusion had a 0.68 probability of 
reaching a condition of “panic-free interval” for 8 consecu-
tive weeks compared with a 0.36 probability of having had 
“full remission”. In addition, the probability of having a 
panic-free interval by 12 months was 0.68 for subjects with 
PD and 0.55 for those with PDA. The odds for a panic-free 
interval were found to be 1.4 times greater for the PD sub-
jects than for the PDA ones.18 
Faravelli et al.19 evaluated 84 PD cases for more than 
12 months, 81 for 24 months, 78 for 36 months, and 76 for 
more than 60 months and observed a probability of achiev-
ing recovery only in 25.6% of the subjects at the end of the 
first year and 31.3%, 33.8%, 36.3%, and 37.5% by the end of 
years 2, 3, 4, and 5, respectively. Among the 99 patients 
followed for more than 12 months, 12 showed complete and 
long-lasting remission of any symptoms and 47 satisfied the 
criteria for improvement. Of these, 9 cases had a positive 
outcome followed by a single recurrence considered mild; 
15 showed persistence of one single mild symptom; 23 had 
more than one recurrence but maintained well-being for 
more than 80% of the time; 11 had a recurrent pattern 
with well-being lasting for between 40% and 80% of the 
time; 29 patients had a poor outcome; 22 never met the 
criteria for amelioration or good response; whereas 7 had 
recurrences that lasted for more than 60% of the time. The 
only independent predictor of poor outcome was a greater 
duration of illness. In particular, patients having a shorter 
duration of illness most frequently experienced recovery 
or improvement.
In a sample of 45 patients with current panic disorder 
with or without agoraphobia [PD(A)], 20 remitted patients 
with a lifetime diagnosis of PD who had been panic-free 
for at least 6 months, 50 individuals with infrequent panic 
attacks, 27 with simple phobias, and 46 normal controls, 
Ehlers found that a significant proportion of patients who had 
initially been in remission (41%) reported panic attacks during 
follow-up. Treated patients who continued to suffer from PD 
had initially shown more depression, avoidance, and greater 
cardiac awareness than patients who had fewer attacks and 
did not worry about them for at least one month. Similarly, 
initially remitted patients who re-experienced panic attacks 
had better heartbeat perception and more avoidance than 
those who stayed in remission. For untreated PD patients, 
trait anxiety and anxiety sensitivity distinguished those with 
and without panic disorder at follow-up.20
O’Rourke et al.21 almost confirmed the above results ob-
serving that during a six month period of follow up, 70.6% of 
the PD patients evaluated sustained their initial recoveries or 
continued to improve and 20% had persistent panic disorder 
symptoms. At 12 month follow-up, 23 (33.8%) had recovered 
and remained well, 12 reported relapses and remissions, 
19 had improved, but short of full recovery, and 14 had 
persistent panic disorder, of whom half remained severely 
impaired. The strongest predictor of sustained recovery was 
Table 1 Stages of agoraphobia according to Fava et al.13
Stages
1 Pre-agoraphobia. Presence of anxiety (including health anxiety 
and anxiety sensitivity) and/or isolated fears and/or personality 
factors such as dependence and harm avoidance and/or impaired 
psychological well-being.
2 Agoraphobia. Fear of being in places or situations from which 
escape might be difficult, of mild (some avoidance or endurance 
with distress but relatively normal lifestyle) or moderate 
(constricted lifestyle) severity according to DSM-IV criteria.
3 Panic disorder (acute phase). Appearance of panic attacks and 
development of panic disorder (DSM-IV). Worsening of agoraphobia 
and anxiety. Health anxiety may turn into hypochondriasis and/or 
disease phobia and/or thanatophobia. Demoralization and/or major 
depression may occur.
4 Panic disorder (chronic phase). Agoraphobia may become severe 
(avoidance results in being nearly or completely housebound) 
according to DSM-IV, and hypochondriacal fears and beliefs may 
become accentuated, when panic disorder exceeds 6 months. 
Increased liability to major depression.
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good clinical status between 6 and 12 months from baseline, 
while personality dysfunction was the most important char-
acteristic of patients with persistent PD.
Over a 15-60 month period of follow up, Cowley et al.22 
found that only 10% of the PD patients were asymptomatic. 
Thirty percent were panic-free at 12 months and 28% at 
the time of follow-up, with 43% experiencing at least three 
panic-free months during the follow-up period. The strongest 
predictors of overall improvement were avoidance coping for 
outcome at 12 months and Axis I comorbidity for outcome at 
the time of the follow-up evaluation.
One hundred thirty two PDA patients were treated in an 
out-patient clinic with behavioral methods based on expo-
sure homework and followed for a median period of 8 years 
(minimum 2, maximum 14 years). Twenty-three per cent of 
them had a relapse, and the estimated cumulative percent-
age of patients remaining in remission was 93.1 for at least 
2 years, 82.4 after 5 years, 78.8 after 7 years, and 62.1 after 
10 years. The presence of a personality disorder was associ-
ated with a worse prognosis, as well as the pretreatment 
level of depressed mood. Another risk factor for outcome 
was concerned with the level of residual agoraphobia: 
patients who completely overcame agoraphobic avoidance 
had a better outcome. Two additional risk factors involved 
the use of psychotropic drugs. Patients who were still taking 
benzodiazepines at the end of exposure therapy had a less 
favorable outcome than those who were drug free. Similarly, 
patients who used antidepressant drugs before starting be-
havioral therapy had a worse outcome than those who did 
not take them.23
Subclinical symptomatology
The staging model also allows the identification of symptoms 
that, in clinical medicine, are defined as subclinical. They 
consist of prodromes; residual symptomatology; and sub-
clinical fluctuations in chronic disorders. Prodromes can be 
identified with the early symptoms and signs of a disease. 
The prodromal phase connotes a time interval between the 
onset of prodromal symptoms and the onset of the charac-
teristic manifestations of the fully developed illness. Residual 
symptoms have been identified with the persistent symptoms 
and signs despite apparent remission or recovery. Finally, in 
any chronic and recurring medical illness, subclinical fluc-
tuations, both in terms of symptomatology and laboratory 
markers, may occur.24 
Detre et al.25 provided a model for relating prodromal 
and residual symptomatology in psychiatric illness, defined 
as the “rollback phenomenon”: as the illness remits, it 
progressively recapitulates, even though in a reverse order 
to the many stages and symptoms that were seen during 
the time it developed.24,25 According to the rollback model, 
there is also a temporal relationship between the time of 
development of a disorder and the duration of the phase 
of recovery. Moreover, there appears to be a relationship 
between residual and prodromal symptomatology, as certain 
prodromal symptoms may persist and progress to become 
prodromes of relapse. 
Fava et al.24,26,27 reviewed the literature on the prodro-
mal and residual symptoms of unipolar major depression, 
bipolar disorder, and panic disorder paving the way for the 
characterization of the phenomenological development of 
these illnesses28 and the application of sequential treatment.3
Regarding PDA, Fava et al.27 reported prodromes from 
the Klein’s model29 who observed that when patients are 
suddenly struck by the first panic attack, they develop 
persistent anticipatory anxiety and hypochondriacal fears, 
leading to avoidant behaviour and agoraphobia. This view 
has been supported over time.17,30-32 However, different se-
quences of events have also been observed. For instance, 
Wittchen et al.,32 although stating that the occurrence of PD 
significantly increases the odds of developing agoraphobia, 
also pointed out that 45.1% of individuals at risk with PD 
and 76.5% of those at risk for panic attacks did not develop 
agoraphobia (AG). In 2010, Wittchen and colleagues further 
strengthen these results observing that there is no empirical 
evidence which unequivocally demonstrates that agorapho-
bia is temporally primarily and exclusively a function of 
panic attack (PA) or has panic-like features. However, the 
fact that up to 50% of all agoraphobic fail to report or re-
member such primary PA or panic-like experiences, together 
with the finding that a substantial number of cases with PA or 
PD fail to develop agoraphobia, lends considerable support 
to the notion that agoraphobia emerges for reasons other 
than or in addition to panic. Thus, agoraphobia is a clinically 
significant disorder that also exists independently from PD, 
and even PA and panic-like features, in a substantial num-
ber of cases.33 Moreover, Faravelli et al.34 re-interviewed 
41 subjects with a lifetime history of agoraphobia 4 years 
after the first evaluation and found that 12 cases had the 
original diagnosis of agoraphobia without a history of panic 
attacks and the remaining 29 cases had PDA. Interestingly, 
at reassessment, 2 patients no longer met the criterion for 
agoraphobia: one turned into social phobia and the other 
into specific phobia.
Some authors also found generalized anxiety to be a 
prodromal of panic;35 others observed that agoraphobic 
avoidance, generalized anxiety, hypochondriacal fears and 
beliefs occur before the first panic attack;36,37 further works 
showed that some patients have prodromal depression, 
anxiety or avoidance.38 
More recent studies substantially confirmed such observa-
tions. In a research on adolescents, Hayward et al.39 found 
that major depression, negative affectivity, and anxiety sen-
sitivity predicted the onset of panic attacks. The findings on 
depression, however, were not confirmed by Karsten et al.40 
who, in the frame of a prospective cohort study with 1,167 
participants, found that depression predicted generalized 
anxiety disorder and social phobia but not panic disorder or 
agoraphobia. However, the analysis of trajectories for the 
development of PD in children of PD parents revealed that 
separation anxiety disorder significantly increased the risk to 
develop panic.41 And, in a follow-up study of young women 
aged between 18 and 24 years for 17 months, Rudaz et al.42 
found that those with a current PDA reported more fear of 
disease and bodily sensations associated with anxiety than 
controls. The fear of bodily sensations also differentiated 
women with current PDA from those with current social 
phobia, suggesting that, whereas fear of disease is a more 
general marker of present anxiety disorders, fear of bodily 
sensations is a more sensitive marker of PDA in particular.
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Thus, the most common prodromal symptoms seem to 
be depressed mood, illness phobia, distress and avoidance 
of closed spaces, excessive worries, negative affectivity, 
anxiety sensitivity, health anxiety or fear of disease, sepa-
ration anxiety. 
Since the 90s, panic disorder has been recognized as a 
chronic illness with little spontaneous improvement, high 
rates of relapse after remission, and longer episodes when 
agoraphobia is a part of the constellation of symptoms.18 
Thus, residual symptoms were found to be extremely common 
and encompassing phobic and anxiety disturbances, social 
impairment, and dependence. 
In interesting brief reports Fava et al.43,44 assessed psy-
chological well-being and residual symptoms in a sample 
of 30 patients who had recovered from PDA and 30 control 
subjects. Remitted patients displayed significantly more 
psychological distress (anxiety, depression, somatic symp-
toms) than controls. The most common residual symptoms 
were generalized anxiety, somatic anxiety, low self-esteem, 
agoraphobia, and hypochondriasis. Patients with panic 
disorder also showed less psychological and physical well-
being than controls. In particular, regarding psychological 
well-being, they had difficulty managing everyday affairs, 
a sense of personal stagnation, a sense of lack of direction, 
and felt dissatisfied with themselves. Moreover, in the group 
of patients, residual symptoms were strongly and negatively 
correlated with psychological well-being.43 This study shows 
the evidence of persistence of substantial residual symp-
tomatology in panic disorder, despite successful treatment. 
It also suggests the need of a multidimensional assessment 
(including psychological well-being) in determining recovery 
and paves the way for sequential treatment strategies that 
may lead to therapeutic efforts of more enduring quality.44
On the contrary, Corominas et al.45 evaluated a clinical 
sample of 64 PD(A) outpatients comparing those who devel-
oped residual symptoms at 1-year of follow-up with those 
who did not. Surprisingly, the two groups did not differ in 
terms of achieved improvement measured by the frequency 
of panic attacks, the degree of avoidant behavior, the depres-
sive symptoms, or the anxious symptoms. Moreover, those 
who developed residual symptoms differed from those who 
did not develop residual symptoms in terms of history of 
anxious disorders in childhood, number of pretreatment panic 
attacks, presence of depersonalization and derealization 
symptoms during the panic attacks, global rates of comorbid-
ity, and comorbidity with simple phobia. However, in all these 
measures, the patients without residual symptoms showed 
higher rates. In addition, the assessment of personality traits 
showed that those patients with residual symptoms at 1-year 
had lower scores on the extraversion-introversion dimension 
at baseline. Finally, the likelihood of developing residual 
symptoms was higher in patients who were more introverted 
at the time of initial assessment and in patients who reported 
dyspnea as the main symptom during panic attacks.
Finally, in a study conducted by Marchesi et al.,46 65 PD 
patients were followed over 12 months and randomly treated 
with paroxetine or citalopram. Temperament and character 
were evaluated, according to Cloninger’s model,47 before and 
after 1-year of pharmacological treatment. Complete remis-
sion was achieved only by 47.6% of the sample; whereas in 
the remaining patients, limited symptom of panic attacks, 
anticipatory anxiety, phobic avoidance, and depression were 
still present at the end of the study. Before treatment, non-
remitted and remitted patients showed different patterns 
of temperament and character (i.e., the first group was 
characterized by an alteration of both temperament and 
character, whereas in the second only an alteration of tem-
perament emerged). After treatment, temperament changed 
in both groups, while character changed only in non-remitted 
patients. The likelihood of achieving complete remission was 
positively related to the score on the pre-treatment levels of 
self-directedness. Interestingly, the persistence of anxious 
symptoms after treatment was associated with a worsening of 
personality features (self-directedness and cooperativeness). 
Therefore, personality disorders reduce the effectiveness of 
pharmacological treatment in PD patients and, in turn, the 
persistence of anxious symptoms after treatment worsens 
the personality disorder.
Several studies have addressed the issue of sequential 
improvement of symptoms in patients with PD undergoing 
behavioral48-51 or pharmacological52-55 treatment. A seminal 
paper was proposed by Fava et al.48 in 1991, in which they 
specifically investigated the rollback phenomenon in 25 PD(A) 
patients who received 12 sessions of exposure. After the first 
6 sessions, agoraphobia was significantly improved, while 12 
sessions of treatment yielded the disappearance of panic 
attacks and a further reduction of agoraphobic avoidance. 
The phenomenological sequence observed retrospectively 
for the prodromal symptoms of PD(A) was: phobic avoid-
ance and hypochondriasis leading to panic, which led to 
more phobic avoidance and hypochondriasis. On the other 
hand, the rollback phenomenon observed was: a decrease 
in avoidance by exposure, which seemed to improve agora-
phobia and panic, with eventual disappearance of panic in 
patients, whereas agoraphobia persisted although to a less 
degree. Prodromal symptoms of PDA thus tend to become 
residual symptoms which, in turn, may progress to prodromal 
symptoms of relapse. 
Other authors also found interesting results. For instance, 
Bouchard et al.56 observed that cognitive changes precede 
changes in the level of panic apprehension both when treated 
with cognitive restructuring or exposure. Changes in appre-
hension were preceded by changes in belief in three cases, 
by changes in self-efficacy in six cases, and by changes in 
both belief and self-efficacy in the remaining three cases. 
Hoffart et al.51 administered an integrated cognitive and 
behavioral model of agoraphobic avoidance to patients 
with PDA and found a feedback loop of effects during treat-
ment: the anxiety elicited by bodily sensations influenced 
catastrophic beliefs, and such beliefs influenced avoidant 
behavior. A reduction of avoidance, in turn, decreased the 
fear of bodily sensations. Thus, it appears that avoidant be-
havior is maintained by cognitive appraisal, while avoidance 
itself maintains anxiety conditioned to bodily sensations.
The role of subclinical symptoms has been further in-
creased by the development of the Diagnostic Criteria for 
Psychosomatic Research (DCPR).57,58 Fava et al.59 suggested 
to modify the DSM IV category concerned with psychologi-
cal factors affecting medical conditions into an expanded 
category of psychological factors affecting either identified 
or feared medical conditions. They proposed a new section 
with 6 most frequent DCPR syndromes. Among them, the 
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DCPR health anxiety, disease phobia, persistent somatiza-
tion, demoralization, and irritable mood offer interesting 
specifiers for subclinical symptoms. For instance, health 
anxiety, that encompasses nonspecific dimensions of abnor-
mal illness and somatic amplification that readily respond to 
appropriate reassurance, may be the prodromal or residual 
symptom of panic disorder. Indeed, Fava et al.60 found a 
significant association between PD(A) and DCPR syndromes 
of health anxiety, disease phobia, patterns of somatization 
(i.e., functional somatic symptoms secondary to a psychiatric 
disorder), and irritable mood. 
The importance of DCPR should not be underestimated, as 
they are good predictors of impaired psychosocial function-
ing in medically ill persons61 and high sensitive instruments 
for detecting sub-threshold psychological distress as well as 
sub-threshold psychiatric comorbidity.62
Psychological development of panic and 
neurobiology
A longitudinal view of PD, encompassing prodromal and 
residual symptoms, can find interesting links to the neuro-
biology of panic. 
In 1989, Gorman et al.63 proposed a neuroanatomical 
hypothesis of PD positing that a panic attack stems from loci 
in the brainstem that involve serotonergic and noradrener-
gic transmission and respiratory control, that anticipatory 
anxiety arises after the kindling of limbic area structures, 
and that phobic avoidance is a function of pre-cortical acti-
vation. The hypothesis then asserted that medication exerts 
its therapeutic effect by normalizing brainstem activity in 
patients with PD, whereas cognitive behavioural therapy 
works at the cortical level.63 However, this original idea has 
been surpassed because it was almost completely divorced 
from research that has mapped out the neuroanatomical basis 
for fear. For this reason, Gorman et al.64 proposed in 2000 
a revised neuroanatomical hypothesis of PD.64 According to 
this model, the sensory input for the conditioned stimulus 
runs through the anterior thalamus to the lateral nucleus of 
the amygdala and is then transferred to the central nucleus 
of the amygdala which stands as the central point for dis-
semination of information that coordinates autonomic and 
behavioural responses. Efferents of the central nucleus of 
the amygdala have many targets: the parabrachial nucleus, 
producing an increase in respiratory rate; the lateral nucleus 
of the hypothalamus, activating the sympathetic nervous 
system and causing autonomic arousal and sympathetic 
discharge; the locus coeruleus, resulting in an increase in 
norepinephrine release and contributing to increases in blood 
pressure, heart rate, and the behavioral fear response; and 
the paraventricular nucleus of the hypothalamus, causing 
an increase in the release of adrenocorticoids. A projection 
from the central nucleus of the amygdala to the periaque-
ductal gray region is responsible for additional behavioral 
responses, including phobic avoidance. There are also im-
portant reciprocal connections between the amygdala and 
the sensory thalamus, prefrontal cortex, insula, and primary 
somatosensory cortex. So, although the amygdala receives 
direct sensory input from brainstem structures and the 
sensory thalamus enabling a rapid response to potentially 
threatening stimuli, it also receives afferents from cortical 
regions involved in the processing and evaluation of sensory 
information. Potentially, a neurocognitive deficit in these 
cortical processing pathways could result in the misinterpre-
tation of sensory information known to be a hallmark of panic 
disorder, leading to an inappropriate activation of the “fear 
network” via misguided excitatory input to the amygdala. 
It is thus conceivable that the misinterpretation of sensory 
information, which in clinical practice can be represented 
by prodromal health anxiety/hypochondriacal beliefs and 
fear, can kindle the fear network inducing a panic attack. 
In this framework, Gorman et al.64 also hypothesised the 
possible neurobiological mechanisms of Selective Serotonin 
Reuptake Inhibitors (SSRIs) as leading pharmacological 
treatment of PD. They observed that serotonergic neurons 
originate in the brainstem raphe region and project widely 
throughout the entire central nervous system. Three of these 
projections are of particular relevance to an understanding 
of the SSRI antipanic effect. First, the projection of serotonin 
(5-HT) neurons to the locus coeruleus is generally inhibitory, 
such that the greater the activity of the serotonergic neurons 
in the raphe, the smaller the activity of the noradrenergic 
neurons in the locus coeruleus. This suggests that SSRIs, by 
increasing serotonergic activity in the brain, have a second-
ary effect of decreasing noradrenergic activity leading to a 
decrease in many of the cardiovascular symptoms associated 
with panic attacks, including tachycardia and increased dia-
stolic blood pressure. Second, the projection of the raphe 
neurons to the periaqueductal gray region appears to modify 
defense/escape behaviors. Thus, the serotonergic projec-
tions from the dorsal raphe nuclei play a role in modifying 
defense/escape responses by means of their inhibitory in-
fluence on the periaqueductal gray region. Third, long-term 
treatment with a SSRI may reduce hypothalamic release of 
corticotropin-releasing factor (CRF). CRF, which initiates the 
cascade of events that leads to adrenal cortical production 
of cortisol, is also a neurotransmitter in the central nervous 
system and has been shown to increase fear. According to 
Gorman et al.64 equally intriguing was the possibility that 
SSRIs, by increasing serotonergic activity, have an effect 
on the central nucleus of the amygdala itself, this may be 
a prime site for the anxiolytic action of the SSRIs, whereby 
an increase in 5-HT inhibits excitatory cortical and thalamic 
inputs from activating the amygdala. In addition to their 
psychic effects, drugs such as SSRIs may eliminate most of 
the troubling physical effects that occur during panic by 
affecting heart rate, blood pressure, breathing rate, and 
glucocorticoid release. This would then lead to a secondary 
decrease in anticipatory anxiety as a patient recognizes that 
the seemingly life-threatening physical manifestations of 
panic have been blocked. It is not uncommon, particularly 
in the early stages of medication treatment of a patient with 
PD, to hear: “I sometimes feel as if the attack is coming on 
but then nothing happens. My thoughts don’t seem to be able 
to cause a panic attack anymore”. It is thus conceivable that 
SSRIs induce a rollback phenomenon in which pharmacological 
treatments first reduce the severity and frequency of panic 
attacks and then, indirectly, ameliorate anticipatory anxiety 
and avoidance. 
In 2005, Ninan et al.65 intriguingly matched the sequence 
of events in a prototypical panic attack and what follows with 
potential neurobiological alterations. They gave the example 
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of a young lady experiencing an unexpected panic attack 
while driving on the highway. Some confluence of events trig-
gers the amygdala, the central command switch and activates 
a fixed action pattern of responses in her brain and body. 
Thus, she pulls over the side of the road paralyzed with fear 
and, after a few minutes when the worst is over, she gathers 
up her courage and slowly drives to the safety of her home. 
The terrifying experience leaves her an emotion memory 
(i.e., a strengthening of synapses in the lateral nucleus of 
amygdala that represents the experience). Subsequent expe-
riences, either anticipated or actual, that match components 
of that emotional memory, now trigger the anxiety response. 
The conventional memory system also remembers the panic 
attack. Explicit memory involves the hippocampus which 
is crucial for the autobiographical memory of the attack. 
Moreover, the involvement of hippocampus has also a role in 
recording the context in which the attack occurred. Thus, for 
instance, the highway is now associated with panic attack, 
and driving may elevate the risk of a further panic attack. 
Although not previously connected with fear, driving is now 
associated with vigilance, anxiety, arousal. The anticipation 
of driving on a highway may become dysphoric, and the situ-
ation may be therefore avoided. The functional anatomy of 
such avoidance is the medial/orbital prefrontal cortex and its 
reciprocal connections with the amygdala. Excessive activa-
tion of the amygdala decreases prefrontal activity, which, 
in turn, reduces the inhibitory control of amygdala. Thus, 
the learning of new information that may counter the initial 
association is impaired and avoidance becomes lasting. Once 
again, this matched sequence of events of a panic attack and 
the corresponding neurobiological alterations might identify 
different stages of the development of PD, which are the 
mirror of what happens during the rollback. 
Finally, in 2008 Graeff and Del-Ben further clarified the 
neuroanatomical model of panic focusing on the role of 5-HT 
as enhancer of inhibitory avoidance in the forebrain and in-
hibitor of the one-way escape in the midbrain periaqueductal 
gray (PAG).66 Indeed, experimental studies led to the associa-
tion of escape with PD; functional neuroimaging show activa-
tion of the insula and upper brain stem (including the PAG), 
as well as deactivation of the Anterior Cingulated Cortex 
(ACC) during experimental panic attacks; and voxel-based 
morphometric analyses of brain magnetic resonance images 
suggest an increase of grey matter volume in the insula and 
upper brain stem, and a decrease in the ACC of panic patients 
as compared to healthy controls. Since the insula and the 
ACC are thought to translate interoceptive stimulation into 
feeling, and panic patients overestimate bodily signals, they 
are a likely neural substrate of interoceptive supersensitiv-
ity, and a possible site of action of both drug and cognitive 
behavior therapy. As a complement, antidepressants seem 
also to prevent panic attacks by enhancing 5-HT inhibition 
in the PAG.
Psychological development of panic and 
treatment
A longitudinal view of PD as well as its staging model has been 
strongly related to treatment in many fields of psychiatry, 
and particularly in unipolar depression, bipolar disorder, 
and schizophrenia. On one hand, it has been observed that 
it allows to recognize a disorder early enough to treat it 
precociously;67,68 that is, making early intervention and 
prevention. On the other hand, it has been observed that it 
may help in identifying possible therapeutic strategies for 
treatment resistant cases. 
Unfortunately, current therapeutic models for panic 
disorder, as exemplified by the Practice Guideline for the 
treatment of patients with panic disorder by the American 
Psychiatric Association69 and the Australian and New Zealand 
Clinical Practice Guidelines for the treatment of panic 
disorder and agoraphobia by the Royal Australian and New 
Zealand College of Psychiatrists,70 disregard staging as well 
as subclinical symptomatology. Yet, emphasis of treatment 
should be more and more shifted to long-term outcome due 
to the chronic nature of PD; disappearance of residual symp-
toms, upon abatement of panic attacks, should be the final 
target of therapy since they constitute a substantial risk of 
relapse; and adequate treatments of enduring effects should 
become of paramount importance including, at least in some 
patients, long-lasting treatment, and sequential or stage-
oriented combination of different therapeutic modalities. 
In this framework, Shear et al.71 proposed to use a better 
system to monitor the patient’s progress because, if residual 
symptoms are identified clearly and the progress of treatment 
can be mapped, clinicians may be induced to appropriately 
increase or possibly decrease medication dosage. 
For a long time, the literature has also suggested to in-
crease the rates of remission combining pharmacological and 
psychological treatments. However, more recent evidence 
seems not to strongly agree with it. Indeed, while, for in-
stance, in 1997 van Balkom et al.72 suggested to combine an-
tidepressants and exposure in vivo in the treatment of PD(A) 
on the basis of a meta-analysis of 106 studies; more recently, 
Furukawa et al.,73 in their Cochrane review, demonstrated the 
sustained advantage of the combination of psychotherapy and 
antidepressant over antidepressant alone for 6 to 24 months 
but no differential effectiveness over psychotherapy alone 
at 6 to 24 months. In terms of differential effectiveness of 
various forms of psychotherapy, only behavior therapy and 
cognitive-behavior therapy were homogeneously effective, 
while brief psychodynamic and cognitive-interpersonal 
therapy produced mixed results which lead to increased 
heterogeneity. In conclusion, Furukawa et al.73 suggested 
that either combined therapy or psychotherapy alone may be 
chosen as first line treatment for PD(A) and that antidepres-
sants alone are not recommended as first line treatment.
Similar results were also found by Watanabe et al.74 when 
they evaluated the effects of combined psychotherapy plus 
benzodiazepines in the treatment of PD. The combined 
therapy did not provide a significant advantage over psycho-
therapy alone either during or at the end of treatment. Thus, 
for those who have access to appropriate behavior therapy 
services, treatment with a benzodiazepine alone might not 
be warranted. Furthermore, psychotherapy alone might be 
more favorable than the combination of psychotherapy and 
benzodiazepine, considering the long-term adverse out-
comes, such as cognitive impairments and development of 
dependence with benzodiazepine use.
Preliminary evidence also suggests a relative effective-
ness with the addition of cognitive behavioral therapy (CBT) 
compared to any medication optimization for patients with 
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panic disorder who do not remit with SSRIs. Comparable 
benefit was found for the addition of CBT or clonazepam and 
optimization of the antidepressant dose.75
Over the time, different treatment approaches have been 
proposed. Some authors evaluated the effects of a sequential 
treatment; that is, a planned sequential administration of 
different therapies based on specific effects induced by each 
therapy that provide additional benefits in the course of time. 
Goldstein administered a 8-week treatment program, 
starting with alprazolam and switching gradually to imip-
ramine, to 6 PD(A) patients. Five completed the treatment 
program and, among them, 4 had no panic attacks by the end 
of the first week of treatment and maintained the improve-
ment throughout the shift to imipramine. Goldstein explained 
the effectiveness of the sequential treatment by the early 
symptom relief provided by alprazolam.76 
Thereafter, Mavissakalian proposed a sequential treat-
ment involving both pharmacological and psychological 
interventions. Thirty-eight PDA patients received 8 weeks of 
treatment with imipramine followed by 8 weeks of treatment 
with imipramine combined with behavior therapy. Sixty-three 
percent of the patients responded markedly to the sequential 
treatment and most of the improvement in panic occurred 
during the first 8 weeks when imipramine alone was used, 
whereas improvement in severity, anxiety, depression, and 
phobias, in particular, continued to be significant between 
mid-treatment and end of study. Further analyses revealed 
that improvement in phobic anxiety and avoidance in the first 
8 weeks of treatment, rather than improvement in panic, 
predicted final outcome.77 
De Beurs et al.78 investigated whether the effects of 
exposure for PD(A) could be enhanced by adding specific 
interventions before the start of exposure treatment. Thus, 
they compared fluvoxamine plus exposure, psychological 
panic management plus exposure, and exposure alone and 
found that the combination of fluvoxamine and exposure 
demonstrated efficacy superior to that of other treatments 
at the end of the trial.78 However, these advantages faded at 
a 2-year naturalistic follow-up (de Beurs et al.79).
Finally, 63 patients with a primary diagnosis of PD who 
had residual symptoms, such as panic attacks, anticipatory 
anxiety, and phobic avoidance despite being on a stable 
dose of medications for at least 4 months, were treated 
with CBT using a group format of 12 sessions over 4 months. 
Significant reductions in symptoms were evident for all out-
come measures (frequency of panic attacks, agoraphobia, 
and anticipatory anxiety) across treatment, with mainte-
nance of these gains at one-year follow-up. At least a 50% 
reduction in symptoms was achieved by 78% of the sample 
for ratings of agoraphobia, 62% for anticipatory anxiety, 
and 49% for the Hamilton Anxiety Scale score. Overall, 81% 
of the sample achieved a panic-free status, and 64% met 
criteria for remission. The presence of dysthymia, general-
ized anxiety disorder, or social phobia at pre-treatment was 
associated with a lower likelihood of remission.80 This study 
provides further evidence for the efficacy of CBT as a next-
step strategy for patients who fail to respond adequately 
to pharmacotherapy for PD. The improvement was also 
maintained despite overall reductions in medication use, 
indicating that CBT can be used as a strategy for medication 
discontinuation, with longer-term maintenance of treatment 
gains. However, the high levels of comorbidity of the sample 
and the open clinical follow-up design can limit the strength 
and generalizability of such results. 
An interesting proposal of stage-oriented therapy comes 
from Fava et al. They administered well-being therapy or 
CBT of residual symptoms to 10 patients with a diagnosis 
of mood or anxiety disorders. A significant advantage of 
well-being therapy over cognitive behavioral strategies was 
observed.81 This study, although preliminary, suggests that a 
specific psychotherapeutic technique addressed to increas-
ing well-being might decrease residual symptoms in patients 
with mood or anxiety disorders. The technique is based on 
Ryff’s conceptual model of well-being which results from 
self-acceptance, positive relations with others, autonomy, 
environmental mastery, purpose in life, and personal growth, 
and suggests that the absence of well-being creates condi-
tions of vulnerability to possible future adversities (Ryff,82 
Ryff et al.83).
Conclusions
Despite the relative paucity of research on psychological 
development of panic, the reports summarized in this review 
address important clinical issues that deserve further study. 
The prodromal period seems to be about 10-15 years 
long, the perception that one is a “nervous person”16 or has a 
phobic-anxious temperament is a strong predictor of the onset 
of panic disorder.17 The most common prodromal symptoms 
are depressed mood, illness phobia, distress and avoidance of 
closed spaces, excessive worries, negative affectivity, anxi-
ety sensitivity, health anxiety or fear of disease, separation 
anxiety. The phenomenological clinical sequence of PDA is: 
phobic avoidance and hypochondriasis leading to panic, which, 
in turn, leads to more phobic avoidance and hypochondriasis. 
On the other hand, the rollback phenomenon is: a decrease in 
avoidance by exposure, which improves agoraphobia and panic, 
with eventual disappearance of panic, whereas agoraphobia 
persists although to a less degree. Prodromal symptoms of PDA 
thus tend to become residual symptoms which, in turn, may 
progress to prodromal symptoms of relapse.48 Alternatively, 
the rollback might be characterized by anxiety elicited by 
bodily sensations which influences catastrophic beliefs, and 
such beliefs influence avoidant behavior.51
The translation of staging in the neurobiology of panic 
identifies different phases in the development of PD. These 
phases are, indeed, the mirror of those observed during the 
rollback. Thus, the experience of a panic attack triggers 
the amygdala which activates patterns of responses in the 
brain and body. The terrifying experience leaves an emotion 
memory, which will trigger the anxiety response when there 
is a subsequent experience (real or anticipated) that matches 
the components of that emotional memory. Moreover, the 
hippocampus is involved and records the context in which 
the attack occurred, so that some details of the threaten-
ing experience are now associated with panic attack. The 
anticipation of such details may become dysphoric, and the 
situation may be therefore avoided. The functional anatomy 
of such avoidance is the medial/orbital prefrontal cortex and 
its reciprocal connections with the amygdala.65
The treatment implications of the longitudinal model of 
PD, although still too disregarded, emphasize the importance 
to consider residual symptoms as the final target of the 
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therapy and offer adequate treatments of enduring effects. 
In this regard, sequential or stage-oriented treatments have 
shown promising results. 
Additional research is encouraged to sharply define the 
stages of PD or further confirm those already known; increase 
the knowledge of subclinical symptoms since they are the key 
clinical features to make an early diagnosis and treatment; 
describe in details the rollback in order to give to clinicians 
anchor points to understand at which stage of recovery their pa-
tients are; clarify the relationship between staging/subclinical 
symptomatology/rollback, neuro-anatomy, and brain functions; 
strengthen the knowledge on possible long-lasting, sequential, 
or stage-oriented treatments in order to achieve higher remis-
sion rates. In particular, study of sequential treatment, whether 
drug combination therapy, medication and psychotherapy, 
or combination therapies, and studies of well-being therapy 
are strongly encouraged; especially if they use small trials of 
nowhere patients with very well defined treatment history 
and a sequential parallel comparison design. This might allow 
maximizing the likelihood of detecting significant differences 
between active treatments and placebo and, above all, have 
true progress in treatment research since homogeneous features 
of nowhere patients do not affect the outcome of the trials.84 
Further studies on the longitudinal development of panic 
might also pave the way to its subtyping. A growing litera-
ture on major depression is showing that complexes clinical 
phenomena may need to be split in subtypes in order to 
be operationalized and promote the development of spe-
cific treatments.85,86 This could lead to the identification of 
subtypes that are more responsive to certain therapies and 
select the right treatment for each individual patient. Still 
in the view of defining the complex clinical phenomenon of 
panic, researchers on the life-setting factors, exemplified by 
the term allostatic load, should be encouraged in order to 
know the role of stress in the disease onset, thus preventing 
or decreasing its eventual negative impact on health. In this 
framework, the criteria for allostatic overload suggested 
by Fava et al.60 may provide clinical specification of panic 
disorder.87 
Such a body of research will entail considerable clinical 
implications for daily practice and patients’ perspectives 
of remission. 
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Resumo
Objetivo: O objetivo deste estudo foi fazer um levantamento da literatura disponível sobre o 
desenvolvimento psicológico do transtorno do pânico com ou sem agorafobia [TP(A)] e sua relação 
com a neurobiologia e o tratamento do pânico. Métodos: A busca da literatura foi realizada 
tanto manualmente quanto via computador (PubMed). Somente os artigos publicados em inglês 
em revistas revisadas por especialistas e abordando o TP(A) de acordo com as classificações 
diagnósticas da Associação Americana de Psiquiatria ou da Organização Mundial de Saúde foram 
incluídos. Conclusões: Existe um modelo de classificação por estágios do pânico aplicável na 
prática clínica. A fase prodrômica e, a despeito de tratamentos bem-sucedidos, os sintomas 
residuais podem ser identificados em uma proporção substancial de pacientes com TP(A). Tanto 
os pródromos quanto os sintomas residuais permitem monitorar a evolução do transtorno durante 
a recuperação por meio do fenômeno de reversão. Os diferentes estágios do transtorno, bem 
como as etapas da reversão, possuem uma correspondência na neurobiologia e no tratamento 
do pânico. Contudo, as implicações do tratamento do modelo longitudinal do TP(A) não são 
endossadas e são necessárias intervenções adequadas de efeito duradouro.
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Introdução
A ênfase atual da psiquiatria está na avaliação dos sintomas 
por meio de estudos de corte transversal, o que pode resultar 
em critérios diagnósticos e na identificação de comorbidades. 
Estas podem ser identificadas tanto pela coocorrência de 
transtornos psiquiátricos do Eixo I quanto pela associação de 
transtornos dos Eixos I e II. O uso de critérios diagnósticos é 
derivado do método tradicional de medicina clínica, no qual 
esses critérios fornecem as especificações de funcionamento 
para se tomar uma decisão clínica sobre a existência de 
uma determinada doença.1 No entanto, os médicos também 
costumam avaliar em sua prática diária questões que não 
dizem respeito apenas à gravidade do transtorno, tais como 
seu desenvolvimento longitudinal, adaptação e apoio social; 
resiliência e reação aos conflitos anteriores, ameaças ou 
perdas; motivação e adesão ao tratamento; personalidade 
pré-mórbida e potenciais traços anormais de personalidade.
Ao longo do tempo, foi proposto um raciocínio clínico 
que passa por uma série de “estações de transferência”,2 
onde as conexões possíveis entre os sintomas apresentados 
e os processos fisiopatológicos são delineadas e passíveis de 
verificação longitudinal e modificação, desde que os objetivos 
terapêuticos sejam alcançados.3 Apesar disso, o descaso com 
o desenvolvimento longitudinal dos transtornos foi mantido 
e, aparentemente, privou o processo clínico de uma série 
de importantes “estações de transferência”.
O pai dessa abordagem inovadora e procedente para 
a avaliação do estadiamento foi Feinstein que, em 1987, 
introduziu o termo “clinimétrica” para indicar um campo 
referente a índices, escalas de avaliações e outras expres-
sões usadas para descrever ou medir sintomas, sinais físicos 
e outros fenômenos especificamente clínicos da medicina. 
Além disso, o objetivo da ciência da clinimétrica é fornecer 
um domínio para uma série de fenômenos clínicos que não 
encontram espaço na taxonomia clínica habitual, tais como 
tipos, gravidade e sequência dos sintomas; taxa de progressão 
da doença (estágios); gravidade da comorbidade, problemas 
de capacidade funcional; razões para as decisões médicas 
e outros aspectos da vida cotidiana como o bem-estar e o 
sofrimento.1,4,5 Nos últimos anos, Fava et al.6 demonstraram 
vários exemplos dessa abordagem em revisões de pesquisas 
sobre transtornos do humor e ansiedade.
Embora as entidades diagnósticas atuais (isto é, o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM) 
sejam baseadas em princípios clinimétricos, sua utilização 
ainda é fortemente influenciada pelos modelos psicomé-
tricos.3,7-9 Isso significa que a gravidade de cada transtorno 
é determinada pelo número de sintomas e não por sua in-
tensidade ou qualidade, da mesma forma que a pontuação 
em uma escala de autoavaliação depende do número de 
sintomas pontuados como positivos.7-10 Como consequência, 
o alvo preferencial da terapia passa a ser as síndromes, que 
resultam de um certo número de sintomas (que podem ser 
de intensidade leve e de impacto duvidoso na qualidade 
de vida), em vez de sintomas individuais que podem ser 
incapacitantes para o paciente.3 Além disso, os médicos 
podem enfrentar algumas dificuldades na formulação de 
um plano de tratamento para pessoas que, por exemplo, 
não atingem o limiar do diagnóstico conhecido, já que pode 
ser difícil responder a perguntas como: Será que esses sin-
tomas referidos pelo paciente devem ser abordados para 
tratamento? Será que as condições devem ser abordadas de 
uma forma integrada e, em caso afirmativo, de quem é a 
responsabilidade para prescrever e fornecer tal tratamento?
Métodos
Foi realizada uma pesquisa computadorizada (PubMed 1960-
2012), utilizando-se as seguintes palavras-chave: “staging/
subclinical symptoms/prodromes/residual symptoms AND 
panic”, “neurobiology AND staging/subclinical symptoms/
prodromes/residual symptoms AND panic”, “treatment/sub-
clinical symptoms/prodromes/residual symptoms AND staging 
and panic”. Além disso, as listas de referências das revisões 
existentes e dos artigos recuperados foram inspecionadas. 
Apenas trabalhos em língua inglesa publicados em revistas 
revisadas por especialistas foram incluídos.
O critério de inclusão utilizado foi o seguinte: o diagnós-
tico de transtorno do pânico com ou sem agorafobia devia ter 
sido feito de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM) (3ª Edição - Revisada, 4ª Edição, ou 
4ª Edição - Revisão de Texto) ou a Classificação Internacional 
de Doenças (ICD) (9ª ou 10ª Edição).
Para trabalhar com uma abordagem o mais conservadora 
possível, os resultados não significativos ou tendenciosos 
foram relatados apenas como “nenhuma diferença”.
Discussão
O modelo de classificação por estágios do 
transtorno do pânico
Em 1993, Fava et al.11 propuseram o uso em psiquiatria de 
um método de classificação por estágios que permitisse 
caracterizar um transtorno de acordo com a gravidade, 
extensão, características e desenvolvimento longitudinal 
de acordo com modelos padronizados e bem definidos. Eles 
publicaram um artigo seminal, sugerindo um modelo de 
teste para esquizofrenia, humor e transtorno do pânico. 
O conceito básico era o de que esses distúrbios psiquiátricos 
se desenvolvem de acordo com os estágios principais. 
O primeiro estágio envolve geralmente a presença de fa-
tores de predisposição (p. ex.: vulnerabilidades genéticas, 
personalidade pré-mórbida, falta de bem-estar psicológico); 
o segundo é caracterizado por sintomas agudos; o terceiro 
inclui os sintomas residuais; o quarto inclui sintomas sub-
crônicos, e o quinto, quando presente, é caracterizado pela 
doença crônica.
Para o transtorno do pânico, eles descreveram um modelo 
de classificação por estágios sugerindo que, em uma propor-
ção substancial de pacientes, a agorafobia, as crenças e os 
medos hipocondríacos e a ansiedade generalizada precedem 
o primeiro ataque de pânico. Esse modelo de quatro estágios 
está de acordo com os padrões sintomáticos de melhora com 
o tratamento comportamental do transtorno do pânico, 
bem como com o fenômeno de reversão com o tratamento 
medicamentoso. No entanto, já que, pelo menos em alguns 
pacientes, o primeiro ataque de pânico pode ocorrer apa-
rentemente sem sintomas prodrômicos conspícuos, enquanto 
a ansiedade antecipatória, evitação fóbica e hipocondria 
podem desenvolver-se posteriormente, Sheehan e Sheehan 
delinearam um processo diferente de classificação por 
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estágios: estágio-1 (subpânico), caracterizado por ataques 
de pânico com sintomas limitados; estágio-2 (pânico); está-
gio-3 (hipocondria); estágio-4 (fobia simples, que é o cenário 
em que o pânico ocorre); estágio-5 (fobia social); estágio-6 
(agorafobia); estágio-7 (depressão).12
Ao longo do tempo, os modelos de classificação por está-
gios de transtorno bipolar, depressão unipolar e esquizofrenia 
foram amplamente discutidos e aperfeiçoados. Um modelo 
atualizado de classificação por estágios do pânico também 
foi descrito (Tabela 1).13 No modelo de quatro estágios, o 
primeiro estágio é representado pela presença de fatores de 
predisposição, tais como a vulnerabilidade genética, perso-
nalidade pré-mórbida, sensibilidade à ansiedade, crenças e 
medos hipocondríacos, bem-estar psicológico comprometido. 
O peso relativo desses fatores pode variar de paciente para 
paciente e levar a padrões sutis de evitação e, consequen-
temente, à agorafobia (estágio-2). Assim, os ataques de 
pânico começam e podem causar uma considerável piora 
da sintomatologia prodrômica (estágio-3). A duração do 
Transtorno do Pânico com Agorafobia (TPA) pode predispor 
ao desenvolvimento de outras complicações psiquiátricas, 
especialmente depressão (estágio-4). Eventos cotidianos 
estressantes podem desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento de pânico ou depressão secundária.
Esse método de classificação por estágios também pode 
ser aplicado ao transtorno de ansidedade generalizada e à 
fobia social; portanto, Fava et al.13 sugeriram considerar 
o início do transtorno do pânico (TP) como um estágio de 
desenvolvimento dos transtornos de ansiedade e hipocondria 
em vez de uma doença específica. Isso pode aumentar a cla-
reza no diagnóstico dos médicos e substituir os tratamentos 
não diferenciados com ferramentas terapêuticas orienta-
das pelo estágio. Uma confirmação dessa perspectiva vem 
de Kessler et al.14, os quais descobriram que os ataques de 
pânico isolados são bastante comuns e significativamente 
comórbidos com outros transtornos do DSM-IV, mas a maioria 
das pessoas com ataques de pânico isolados não preenche 
os critérios para TP.
Uma literatura crescente tem apoiado a existência dos 
estágios clínicos mencionados anteriormente no desenvolvi-
mento longitudinal do pânico.
Roy-Byrne et al.15 revisaram 16 estudos, cada um incluindo 
pelo menos 25 pacientes observados durante um acompa-
nhamento de no mínimo um ano, e descobriram que, apesar 
da disponibilidade de tratamentos antipânico eficazes, o TP 
continua sendo uma doença crônica — embora a maioria 
dos pacientes melhore, apenas alguns são “curados”. As 
presenças de agorafobia, depressão maior e transtorno de 
personalidade parecem prever um mau resultado.
Na população geral do estudo Epidemiologic Catchment 
Area, o período prodrômico mostrou ter uma duração apro-
ximada de 10-15 anos. Os ataques de pânico que ocorreram 
no ano anterior à primeira entrevista, bem como a percepção 
de que alguém é uma “pessoa nervosa” foram fortes fatores 
preditivos do início do TP.16
Em 126 pacientes com diagnóstico de TP ou TPA, Perugi 
et al.17 descobriram que antecedentes caracterológicos e 
prodrômicos representam um suposto substrato do tempe-
ramento fóbico-ansioso que ocorreu em pelo menos 30% da 
amostra. Esses antecedentes temperamentais consistiram 
em aumento da atividade simpática com manifestações au-
tonômicas isoladas, esporádicas e repetidas; medo acentuado 
da doença; hipersensibilidade à separação; dificuldade para 
deixar um ambiente familiar; necessidade acentuada de ser 
tranquilizado; hipersensibilidade a drogas e substâncias.
Em um estudo de 71 pacientes com TP e 323 com TPA, os 
indivíduos com TP um ano após a inclusão no estudo tiveram 
uma probabilidade de 0,68 de alcançar uma condição de “in-
tervalo livre de pânico” durante oito semanas consecutivas, 
em comparação com uma probabilidade de 0,36 de terem 
obtido “total remissão”. Além disso, a probabilidade de se 
obter um intervalo livre de pânico aos 12 meses foi de 0,68 
para os indivíduos com TP e de 0,55 para aqueles com TPA. 
A chance de se obter um intervalo livre de pânico foi 1,4 vez 
maior para os indivíduos com TP do que para os com TPA.18
Faravelli et al.19 avaliaram 84 casos de TP por mais de 12 
meses, 81 por 24 meses, 78 por 36 meses e 76 por mais de 
60 meses e observaram uma probabilidade de se obter recu-
peração em apenas 25,6% dos indivíduos no final do primeiro 
ano e em 31,3%, 33,8%, 36,3% e 37,5% até o final do segundo, 
terceiro, quarto e quinto anos, respectivamente. Entre os 99 
pacientes acompanhados por mais de 12 meses, 12 apresen-
taram remissão completa e duradoura de quaisquer sintomas 
e 47 satisfizeram os critérios de melhora. Destes, nove casos 
apresentaram um resultado positivo, seguido por uma única 
recorrência considerada leve; 15 mostraram persistência de 
um único sintoma considerado leve; 23 tiveram mais de uma 
recorrência, mas mantiveram o bem-estar por mais de 80% do 
tempo; 11 tiveram um padrão recorrente com o bem-estar 
durando entre 40% e 80% do tempo; 29 pacientes tiveram um 
resultado ruim; 22 nunca atenderam aos critérios de melhora 
ou boa resposta e sete tiveram recorrências que duraram mais 
de 60% do tempo. O único preditivo independente de mau 
resultado foi maior duração do transtorno. Em particular, 
os pacientes cujo transtorno durou menos tempo obtiveram 
melhora ou recuperação com mais frequência.
Em uma amostra de 45 pacientes atualmente com trans-
torno do pânico com ou sem agorafobia [TP(A)], 20 pacientes 
em remissão com diagnóstico de TP durante a vida e que 
Tabela 1 Estágios da agorafobia de acordo com Fava et al.13
Estágios
1 Pré-agorafobia: presença de ansiedade (incluindo ansiedade em 
relação à saúde e sensibilidade à ansiedade) e/ou medos isolados 
e/ou fatores de personalidade, tais como dependência e evitação 
de danos e/ou bem-estar psicológico comprometido.
2 Agorafobia: medo de estar em situações ou lugares dos quais seria 
difícil escapar, intensidade leve (certa evitação ou resistência com 
angústia, mas estilo de vida relativamente normal) ou moderada 
(estilo de vida restrito) de acordo com os critérios do DSM-IV.
3 Transtorno do pânico (fase aguda): aparecimento de ataques 
de pânico e desenvolvimento de transtorno do pânico (DSM-IV). 
Agravamento da agorafobia e ansiedade. Ansiedade em relação à 
saúde pode transformar-se em hipocondria e/ou fobia da doença e/ou 
tanatofobia. Desmoralização e/ou depressão maior podem ocorrer.
4 Transtorno do pânico (fase crônica): agorafobia pode agravar 
(evitação resulta em isolamento parcial ou total) de acordo com o 
DSM-IV, e crenças e medos hipocondríacos podem ficar acentuados 
quando o transtorno do pânico excede seis meses. Maior 
susceptibilidade à depressão maior.
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ficaram livres do pânico durante pelo menos seis meses, 50 
indivíduos com ataques de pânico esporádicos, 27 com fobias 
simples e 46 controles normais, Ehlers descobriu que uma 
proporção significativa de pacientes que havia estado inicial-
mente em remissão (41%) relatou ataques de pânico durante 
o acompanhamento. Os pacientes tratados que permanece-
ram com TP haviam mostrado inicialmente mais depressão, 
evitação e maior percepção cardíaca que os pacientes que 
tiveram menos ataques e não se preocuparam com eles du-
rante pelo menos um mês. Da mesma forma, os pacientes 
inicialmente em remissão que reexperimentaram ataques de 
pânico tiveram melhor percepção dos batimentos cardíacos 
e mais evitação do que os pacientes que permaneceram em 
remissão. Para os pacientes com TP não tratados, os traços 
de ansiedade e a sensibilidade à ansiedade distinguiram 
aqueles com e sem TP no acompanhamento.20
O’Rourke et al.21 quase confirmaram os resultados ante-
riores observando que, durante um período de seis meses 
de acompanhamento, 70,6% dos pacientes com TP avaliados 
mantiveram suas recuperações iniciais ou continuaram a 
melhorar e 20% tiveram sintomas de transtorno de pânico 
persistentes. Aos 12 meses de acompanhamento, 23 (33,8%) 
haviam se recuperado e permaneceram bem, 12 relataram 
recidivas e remissões, 19 melhoraram, mas não atingiram 
recuperação total, e 14 tinham transtorno do pânico persis-
tente, dos quais a metade permaneceu severamente preju-
dicada. O preditivo mais forte de recuperação sustentada foi 
o bom estado clínico entre seis e 12 meses desde o início do 
estudo, enquanto a disfunção da personalidade foi a carac-
terística mais importante dos pacientes com TP persistente.
Durante um período de 15-60 meses de acompanhamento, 
Cowley et al.22 constataram que apenas 10% dos pacientes 
com TP eram assintomáticos. Trinta por cento ficaram livres 
do pânico em 12 meses e 28% durante o acompanhamento, 
com 43% experimentando pelo menos três meses livres do 
pânico durante o período de acompanhamento. Os fatores 
preditivos mais fortes de melhora global foram enfrentar 
o comportamento de evitação ao desfecho em 12 meses e 
comorbidade com o Eixo I para o desfecho no momento da 
avaliação do acompanhamento.
Cento e trinta e dois pacientes com TPA foram tratados 
em um ambulatório com métodos comportamentais baseados 
em tarefas de exposição em casa e acompanhados por um 
período médio de oito anos (mínimo de dois e máximo de 
14 anos). Vinte e três por cento deles tiveram uma recaída, 
e a percentagem cumulativa estimada dos pacientes que 
permaneceram em remissão foi de 93,1 por no mínimo dois 
anos, 82,4 após cinco anos, 78,8 após sete anos e 62,1 após 
10 anos. A presença de um transtorno de personalidade foi 
associada a pior prognóstico, bem como o nível de humor 
depressivo no pré-tratamento. Outro fator de risco para o 
desfecho foi o nível de agorafobia residual: os pacientes que 
superaram completamente a evitação agorafóbica obtive-
ram um resultado melhor. Dois fatores de risco adicionais 
envolveram o uso de drogas psicotrópicas. Os pacientes que 
ainda estavam usando benzodiazepínicos no final da terapia 
de exposição obtiveram um resultado menos favorável do 
que aqueles que estavam sem medicação. Da mesma forma, 
os pacientes que usaram antidepressivos antes de iniciar a 
terapia comportamental obtiveram um resultado pior do que 
aqueles que não os usaram.23
Sintomatologia subclínica
O modelo de classificação por estágios também permite iden-
tificar os sintomas que, em medicina clínica, são definidos 
como subclínicos. Em doenças crônicas, esses sintomas con-
sistem em pródromos, sintomatologia residual e flutuações 
subclínicas. Os pródromos podem ser identificados com os 
sinais e sintomas iniciais de uma doença. A fase prodrômica 
está associada ao intervalo de tempo entre o início dos sinto-
mas prodrômicos e o início das manifestações características 
da doença totalmente desenvolvida. Os sintomas residuais 
foram identificados com os sinais e sintomas persistentes, 
apesar da aparente remissão ou recuperação. Finalmente, em 
qualquer doença médica crônica e recorrente, as flutuações 
subclínicas podem ocorrer tanto em termos de sintomatologia 
quanto de marcadores laboratoriais.24
Detre et al.25 forneceram um modelo para relacionar a 
sintomatologia prodrômica e residual na doença psiquiá-
trica, definido como o “fenômeno de reversão”: à medida 
que a doença entra em remissão, ela progressivamente 
recapitula, embora em ordem inversa aos muitos estágios 
e sintomas que foram observados durante o tempo de seu 
desenvolvimento.24,25 De acordo com o modelo de reversão, 
existe também uma relação temporal entre o período de 
desenvolvimento de um transtorno e a duração da fase de 
recuperação. Além disso, parece haver uma relação entre a 
sintomatologia prodrômica e residual, já que determinados 
sintomas prodrômicos podem persistir e progredir para se 
tornarem pródromos da recaída.
Fava et al.24,26,27 revisaram a literatura sobre os sintomas 
prodrômicos e residuais de depressão maior unipolar, trans-
torno bipolar e transtorno do pânico, preparando o caminho 
para a caracterização do desenvolvimento fenomenológico 
dessas enfermidades28 e para a aplicação de tratamento 
sequencial.3 
Em relação ao TPA, Fava et al.27 descreveram pródromos 
a partir do modelo de Klein29 que observou que, quando 
são repentinamente surpreendidos pelo primeiro ataque de 
pânico, os pacientes desenvolvem ansiedade antecipatória 
persistente e medos hipocondríacos, levando ao compor-
tamento de evitação e agorafobia. Esse ponto de vista 
vem sendo apoiado ao longo do tempo.17,30-32 No entanto, 
sequên cias diferentes de eventos também foram observa-
das. Por exemplo, Wittchen et al.32, embora afirmando que 
a ocorrência de TP aumenta significativamente as chances 
de desenvolver agorafobia, também relataram que 45,1% 
dos indivíduos em risco de TP e 76,5% daqueles em risco 
de ataques de pânico não desenvolveram agorafobia (AG). 
Em 2010; Wittchen et al. fortaleceram ainda mais esses 
resultados observando que não há nenhuma evidência em-
pírica de que demonstre sem equívocos que a agorafobia é 
temporariamente, principal e exclusivamente uma função do 
ataque de pânico (AP) ou características similares ao pânico. 
No entanto, o fato de que até 50% de todos os indíviduos 
agorafóbicos não conseguiram relatar ou se lembrar de tais 
experiências primárias ou similares ao pânico, juntamente 
com a constatação de que um número substancial de casos 
com TP ou AP não desenvolveu agorafobia, fornece uma 
justificativa considerável para a noção de que a agorafobia 
surge por outras razões além do pânico ou juntamente com 
o pânico. Portanto, a agorafobia é um distúrbio clinicamente 
significativo que também existe independente do TP, e até 
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mesmo do AP e das características similares ao pânico em um 
número substancial de casos.33 Além disso, Faravelli et al.34 
reentrevistaram 41 indivíduos com história de agorafobia 
quatro anos após a primeira avaliação e descobriram que 12 
casos receberam o diagnóstico original de agorafobia sem 
uma história de ataques de pânico e os 29 casos restantes 
receberam o diagnóstico de TPA. Curiosamente, na reava-
liação, dois pacientes não satisfaziam mais ao critério de 
agorafobia: um se transformou em fobia social e o outro 
em fobia específica.
Alguns autores também descobriram que a ansiedade 
generalizada é um pródromo de pânico;35 outros observaram 
que evitação agorafóbica, ansiedade generalizada, medos e 
crenças hipocondríacas ocorrem antes do primeiro ataque 
de pânico;36,37 trabalhos adicionais mostraram que alguns pa-
cientes têm depressão prodrômica, ansiedade ou evitação.38
Estudos mais recentes confirmaram substancialmente 
tais observações. Em uma pesquisa realizada com adoles-
centes, Hayward et al.39 descobriram que depressão maior, 
afetividade negativa e sensibilidade à ansiedade previram o 
início dos ataques de pânico. Os achados sobre a depressão, 
no entanto, não foram confirmados por Karsten et al.40 que, 
na composição de um estudo populacional prospectivo com 
1.167 participantes, descobriram que a depressão previu o 
transtorno de ansiedade generalizada e fobia social, mas não 
o transtorno do pânico ou agorafobia. No entanto, a análise 
das trajetórias para o desenvolvimento do TP em filhos de pais 
com TP revelou que o transtorno de ansiedade de separação 
aumentou significativamente o risco de desenvolver pânico.41 
E, em estudo de acompanhamento de mulheres jovens com 
idades entre 18 e 24 anos por 17 meses, Rudaz et al.42 des-
cobriram que aquelas com TPA atual relataram mais medo da 
doença e das sensações corporais associadas à ansiedade do 
que os controles. O medo das sensações corporais também 
diferenciou as mulheres com TPA atual daquelas com fobia 
social atual, sugerindo que, enquanto o medo da doença é 
um marcador mais geral dos transtornos atuais de ansiedade, 
o medo das sensações corporais é um marcador mais sensível 
do TPA em particular.
Portanto, os sintomas prodrômicos mais comuns parecem 
ser humor depressivo, fobia da doença, angústia e evitação 
de espaços fechados, preocupações excessivas, afetividade 
negativa, sensibilidade à ansiedade, ansiedade em relação à 
saúde ou medo da doença, ansiedade de separação.
Desde a década de 1990, o transtorno do pânico tem 
sido reconhecido como uma doença crônica com pouca 
melhora espontânea, altas taxas de recaída após a remis-
são e episódios mais longos quando a agorafobia faz parte 
da constelação de sintomas.18 Assim, descobriu-se que os 
sintomas residuais são extremamente comuns e englobam 
os transtornos fóbicos e de ansiedade, a interação social 
prejudicada e a dependência.
Em artigos interessantes, Fava et al.43,44 avaliaram o bem-
-estar psicológico e os sintomas residuais em uma amostra 
de 30 pacientes que se recuperaram do TPA e 30 indivíduos 
controles. Os pacientes em remissão exibiram sofrimento 
psicológico (ansiedade, depressão, sintomas somáticos) de 
forma bem mais significativa que os controles. Os sintomas 
residuais mais comuns foram ansiedade generalizada, ansie-
dade somática, baixa autoestima, agorafobia e hipocondria. 
Os pacientes com transtorno do pânico também apresentaram 
menos bem-estar físico e psicológico que os controles. Em 
relação ao bem-estar psicológico, em especial, eles apre-
sentaram dificuldade para lidar com as questões diárias, 
sensação de estagnação pessoal e de falta de direção e 
estavam insatisfeitos consigo mesmos. Além disso, no grupo 
de pacientes, os sintomas residuais estavam forte e nega-
tivamente correlacionados com o bem-estar psicológico.43 
Esse estudo mostra a evidência da persistência substancial 
da sintomatologia residual no transtorno do pânico, a des-
peito de tratamento bem-sucedido. Ele também sugere a 
necessidade de uma avaliação multidimensional (incluindo 
bem-estar psicológico) na determinação da recuperação e 
abre caminho para estratégias de tratamento sequencial 
que podem levar a esforços terapêuticos de qualidade mais 
duradoura.44
Ao contrário, Corominas et al.45 avaliaram uma amostra 
clínica de 64 pacientes ambulatoriais com TP(A), comparando 
os pacientes que desenvolveram sintomas residuais em um 
ano de acompanhamento com aqueles que não desenvol-
veram. Surpreendentemente, os dois grupos não diferiram 
em termos de melhora obtida, medida pela frequência dos 
ataques de pânico, grau do comportamento de evitação, 
sintomas depressivos ou ansiosos. Além disso, aqueles que 
desenvolveram sintomas residuais se diferenciaram daqueles 
que não desenvolveram esses sintomas em termos de história 
de transtornos ansiosos na infância, número de ataques de 
pânico pré-tratamento, presença de sintomas de desperso-
nalização e de desrealização durante os ataques de pânico, 
taxas globais de comorbidades e comorbidade com fobia 
simples. Porém, em todas essas medidas, os pacientes sem 
sintomas residuais mostraram taxas mais elevadas. Além 
disso, a avaliação dos traços de personalidade mostrou que 
os pacientes com sintomas residuais em um ano apresentaram 
pontuações menores na dimensão extroversão-introversão no 
início do estudo. Finalmente, a probabilidade de desenvolver 
sintomas residuais foi maior nos pacientes que estavam mais 
introvertidos no momento da avaliação inicial e nos pacientes 
que relataram dispneia como o principal sintoma durante os 
ataques de pânico.
Finalmente, em um estudo realizado por Marchesi et al.,46 
65 pacientes com TP foram acompanhados durante 12 meses 
e tratados randomicamente com paroxetina ou citalopram. O 
temperamento e o caráter foram avaliados, de acordo com 
o modelo de Cloninger,47 antes e após um ano de tratamento 
farmacológico. A remissão completa foi obtida em apenas 
47,6% da amostra; enquanto os sintomas limitados de ata-
ques de pânico, ansiedade antecipatória, evitação fóbica e 
depressão ainda estavam presentes nos pacientes restantes 
ao final do estudo. Antes do tratamento, tanto os pacientes 
que estavam quanto os que não estavam em remissão apre-
sentaram padrões diferentes de temperamento e caráter 
(isto é, o primeiro grupo foi caracterizado por uma alteração 
de ambos temperamento e caráter, enquanto no segundo 
grupo ocorreu apenas uma alteração de temperamento). 
Depois do tratamento, o temperamento mudou em ambos 
os grupos, enquanto o caráter mudou somente nos pacientes 
que não estavam em remissão. A probabilidade de alcançar 
uma remissão completa estava positivamente relacionada ao 
escore dos níveis de autodirecionamento no pré-tratamento. 
Curiosamente, a persistência dos sintomas de ansiedade 
pós-tratamento foi associada a um agravamento dos traços 
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de personalidade (autodirecionamento e cooperativismo). 
Portanto, os transtornos de personalidade reduzem a eficácia 
do tratamento farmacológico em pacientes com TP e, por 
sua vez, a persistência dos sintomas de ansiedade após o 
tratamento piora o transtorno de personalidade.
Vários estudos abordaram a questão da melhora sequen-
cial dos sintomas em pacientes com TP em tratamento com-
portamental48-51 ou farmacológico.52-55 Um artigo seminal foi 
proposto por Fava et al.48 em 1991, no qual eles investigaram 
especificamente o fenômeno de reversão em 25 pacientes 
com TP(A) que receberam 12 sessões de exposição. Após as 
primeiras seis sessões, houve melhora significativa de ago-
rafobia, enquanto 12 sessões de tratamento resultaram no 
desaparecimento dos ataques de pânico e em redução adi-
cional da evitação agorafóbica. A sequência fenomenológica 
observada retrospectivamente para os sintomas prodrômicos 
de TP(A) foi: evitação fóbica e hipocondria levando ao pânico, 
o que levou a mais evitação fóbica e hipocondria. Por outro 
lado, o fenômeno de reversão observado foi uma redução 
da evitação por exposição, o que pareceu melhorar a agora-
fobia e o pânico, com eventual desaparecimento do pânico 
na maioria dos pacientes; enquanto a agorafobia persistiu, 
embora em menor grau. Os sintomas prodrômicos do TPA, 
portanto, tendem a se tornar sintomas residuais que, por sua 
vez, podem evoluir para sintomas prodrômicos de recaída.
Outros autores também encontraram resultados interes-
santes. Por exemplo, Bouchard et al.56 observaram que as 
alterações cognitivas precedem as alterações no nível de per-
cepção do pânico, tanto no tratamento com reestruturação 
cognitiva quanto no de exposição. Alterações na percepção 
foram precedidas por alterações na crença em três casos, 
por alterações na autoeficácia em seis casos e por alteraçõs 
tanto na crença quanto na autoeficácia nos três casos res-
tantes. Hoffart et al.51 administraram um modelo integrado 
cognitivo e comportamental de evitação agorafóbica em 
pacientes com TPA e descobriram um loop feedback dos 
efeitos durante o tratamento: a ansiedade provocada por 
sensações corporais influenciaram crenças catastróficas, e 
tais crenças influenciaram o comportamento de evitação. 
A redução da evitação, por sua vez, diminuiu o medo das 
sensações corporais. Portanto, parece que o comportamento 
de evitação é mantido pela avaliação cognitiva, enquanto 
a própria evitação mantém a ansiedade condicionada às 
sensações corporais.
O papel dos sintomas subclínicos foi ampliado pelo de-
senvolvimento dos Diagnostic Criteria for Psychosomatic 
Research (DCPR).57,58 Fava et al.59 sugeriram modificar a 
categoria do DSM-IV relacionada aos fatores psicológicos que 
afetam as condições médicas em uma categoria ampliada 
de fatores psicológicos que afetam as condições médicas 
identificadas ou temidas.59 Eles propuseram uma nova se-
ção com as seis síndromes mais frequentes nos DCPR. Entre 
elas, a ansiedade em relação à saúde, fobia da doença, 
somatização persistente, desmoralização e humor irritável 
oferecem especificadores interessantes para os sintomas 
subclínicos. Por exemplo, a ansiedade em relação à saúde, 
que abrange as dimensões inespecíficas de doença anormal 
e a amplificação somática que responde prontamente à 
tranquilização adequada, pode ser o sintoma prodrômico 
ou residual do transtorno do pânico. Na verdade, Fava et al.60 
descobriram uma associação significativa entre o TP(A) e 
as seguintes síndromes nos DCPR: ansiedade em relação à 
saúde, fobia da doença, padrões de somatização (isto é, os 
sintomas somáticos funcionais secundários a um transtorno 
psiquiátrico) e humor irritável.
A importância dos DCPR não deve ser subestimada, pois 
eles são bons indicadores de funcionamento psicossocial 
comprometido em pessoas enfermas61 e instrumentos de alta 
sensibilidade na detecção de sofrimento psíquico subliminar, 
bem como de comorbidade psiquiátrica bubliminar.62
Desenvolvimento psicológico do pânico e 
neurobiologia
Uma visão longitudinal do TP, englobando sintomas pro-
drômicos e residuais, pode achar elos interessantes para a 
neurobiologia do pânico.
Em 1989, Gorman et al.63 propuseram uma hipótese neuro-
anatômica do TP postulando que um ataque de pânico decorre 
de loci no tronco cerebral que envolvem a transmissão sero-
toninérgica e noradrenérgica e o controle respiratório; que a 
ansiedade antecipatória surge após a ativação das estruturas 
na área límbica; e que a evitação fóbica é uma função da 
ativação pré-cortical. A hipótese, em seguida, afirmava que 
o medicamento exerce seu efeito terapêutico normalizan-
do a atividade do tronco encefálico em pacientes com TP, 
enquanto a terapia cognitivo-comportamental funciona no 
nível cortical.63 No entanto, essa ideia original foi superada 
porque ela estava quase que completamente divorciada da 
pesquisa que mapeou a base neuroanatômica para o medo. 
Por essa razão, Gorman et al.64 propuseram em 2000 uma hi-
pótese neuroanatômica revisada do TP.64 De acordo com esse 
modelo, a informação sensorial para o estímulo condicionado 
atravessa o tálamo anterior até o núcleo lateral da amígdala 
e é então transferida para o núcleo central da amígdala 
que atua como o ponto central para difusão da informação que 
coordena as respostas autonômicas e comportamentais. Os 
eferentes do núcleo central da amígdala possuem muitos 
alvos: o núcleo parabraquial, produzindo aumento no ritmo 
respiratório; o núcleo lateral do hipotálamo, ativando o 
sistema nervoso simpático e causando ativação autonômica 
e descarga simpática; o locus coeruleus, resultando em um 
aumento da liberação de norepinefrina e contribuindo para 
aumentar a pressão sanguínea, a frequência cardíaca e a res-
posta comportamental ao medo; e o núcleo paraventricular 
do hipotálamo, causando aumento na liberação de adrenocor-
ticoides. Uma projeção que vai do núcleo central da amígdala 
até a substância cinzenta periaquedutal é responsável por 
respostas comportamentais adicionais, incluindo a evitação 
fóbica. Há também importantes conexões recíprocas entre 
a amígdala e o tálamo sensorial, córtex pré-frontal, ínsula e 
córtex somatossensorial primário. Assim, embora a amígdala 
receba informações sensoriais diretamente das estruturas 
do tronco encefálico e do tálamo sensorial, permitindo uma 
resposta rápida a estímulos potencialmente perigosos, ela 
também recebe aferências de regiões corticais envolvidas 
no processamento e avaliação de informações sensoriais. 
Potencialmente, um déficit neurocognitivo nessas vias de 
processamento corticais pode resultar em má interpretação 
de informações sensoriais, o que é uma característica do 
transtorno do pânico, levando a uma ativação inapropria-
da da “rede de medo” através de estímulos excitatórios 
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equivocados para a amígdala. Portanto, é possível que a má 
interpretação de informações sensoriais, o que na prática 
clínica pode ser representado por ansiedade podrômica em 
relação à saúde/crenças e medos hipocondríacos, possa 
ativar a rede de medo induzindo um ataque de pânico.
Dentro dessa concepção, Gorman et al.64 também 
levantaram a hipótese de que os possíveis mecanismos 
neurobiológicos dos inibidores seletivos de recaptação da 
serotonina (ISRS) possibilitam o tratamento farmacológico do 
TP. Eles observaram que os neurônios serotoninérgicos têm 
origem na região da rafe do tronco cerebral e se projetam 
amplamente por todo o sistema nervoso central. Três dessas 
projeções são de particular relevância para uma compreen-
são do efeito antipânico dos ISRS. Primeiro, a projeção da 
serotonina (5-HT) nos neurônios para o locus coeruleus é 
geralmente inibitória, de modo que, quanto maior a atividade 
dos neurônios serotoninérgicos na rafe, menor a atividade dos 
neurônios noradrenérgicos no locus coeruleus. Isso sugere 
que os ISRS, por aumentarem a atividade serotoninérgica 
no cérebro, têm um efeito secundário de diminuir a ativi-
dade noradrenérgica levando a uma diminuição em muitos 
dos sintomas cardiovasculares associados aos ataques de 
pânico, incluindo taquicardia e aumento da pressão arterial 
diastólica. Segundo, a projeção dos neurônios da rafe para 
a substância cinzenta periaquedutal parece modificar os 
comportamentos de defesa/fuga. Logo, as projeções seroto-
ninérgicas do núcleo dorsal da rafe desempenham um papel 
importante na modificação das respostas de defesa/fuga 
por meio de sua influência inibidora na região da substância 
cinzenta periaquedutal. Terceiro, o tratamento a longo prazo 
com ISRS pode reduzir a liberação hipotalâmica do fator de 
liberação de corticotropina (CRF). O CRF, que inicia a cascata 
de eventos que levam à produção de cortisol pelo córtex 
adrenal, é também um neurotransmissor do sistema nervoso 
central e já demonstrou aumentar o medo. De acordo com 
Gorman et al.,64 igualmente intrigante foi a possibilidade de 
os ISRS, por aumentarem a atividade serotoninérgica, terem 
um efeito no núcleo central da própria amígdala, esse pode 
ser o principal local para a ação ansiolítica dos ISRS, onde 
um aumento na 5-HT impede os estímulos excitatórios cor-
ticais e talâmicos de ativar a amígdala. Além de seus efeitos 
psíquicos, as drogas como os ISRS podem eliminar a maioria 
dos efeitos físicos perturbadores que ocorrem durante o 
pânico ao afetarem a frequência cardíaca, pressão arterial, 
frequência respiratória e liberação de glicocorticoides. Isso 
levaria, então, a uma diminuição secundária na ansiedade 
antecipatória à medida que o paciente reconhece que as 
manifestações físicas de pânico que aparentemene ameaçam 
a vida foram bloqueadas. Não é incomum, especialmente nas 
fases iniciais do tratamento medicamentoso de um paciente 
com TP, ouvir: “Às vezes, acho que o ataque está chegando, 
mas depois nada acontece. Meus pensamentos não parecem 
mais causar um ataque de pânico”. Portanto, é possível que 
os ISRS induzam um fenômeno de reversão no qual os tra-
tamentos farmacológicos primeiro reduzem a gravidade e a 
frequência dos ataques de pânico e depois, indiretamente, 
melhorem a ansiedade antecipatória e a evitação.
Em 2005, Ninan et al.65 combinaram de forma intrigante 
uma sequência de eventos em um ataque de pânico protótipo 
e as potenciais alterações neurobiológicas subsequentes. Eles 
deram o exemplo de uma jovem sofrendo um ataque de pânico 
inesperado enquanto dirigia em uma autoestrada. Alguma 
confluência de eventos estimula a amígdala, o interruptor de 
comando central, e ativa um padrão fixo de ações de respos-
tas em seu cérebro e corpo. Então, ela desvia o carro para o 
acostamento paralisada de medo e, depois de alguns minutos, 
quando o pior já passou, reúne coragem e dirige lentamente 
para a segurança de sua casa. A experiência aterrorizante deixa 
na jovem uma memória emocional (isto é, o fortalecimento 
das sinapses no núcleo lateral da amígdala que representa a 
experiência). Experiências subsequentes, quer antecipadas ou 
reais, que correspondem aos componentes daquela memória 
emocional, agora desencadeiam a resposta à ansiedade. O 
sistema de memória convencional também recorda o ataque 
de pânico. A memória explícita envolve o hipocampo, que é 
crucial para a memória autobiográfica do ataque. Além disso, o 
envolvimento de hipocampo também tem um papel na gravação 
do contexto em que o ataque ocorreu. Assim, por exemplo, 
a autoestrada agora está associada ao ataque de pânico, e 
dirigir pode aumentar o risco de ataques de pânico adicionais. 
Embora não estivesse previamente conectado ao medo, o ato 
de dirigir é agora associado a vigilância, ansiedade, excitação. A 
antecipação de dirigir em autoestrada pode se tornar disfórica, 
e, portanto, a situação pode ser evitada. A anatomia funcional 
de tal evitação é o córtex pré-frontal medial/orbital e suas 
conexões recíprocas com a amígdala. A ativação excessiva da 
amígdala diminui a atividade pré-frontal que, por sua vez, re-
duz o controle inibitório da amígdala. Assim, o aprendizado de 
novas informações que possam contrariar a associação inicial é 
prejudicado e a evitação se torna duradoura. Novamente, essa 
sequência de eventos combinados de um ataque de pânico e 
as alterações neurobiológicas correspondentes podem identi-
ficar diferentes estágios do desenvolvimento do TP – que são o 
espelho do que acontece durante a reversão.
Finalmente, em 2008, Graeff e Del-Ben esclareceram um 
pouco mais o modelo neuroanatômico do pânico, destacando o 
papel da 5-HT como potencializadora da evitação inibitória no 
prosencéfalo e inibidora da fuga unidirecional na substância cin-
zenta periaquedutal (SCPA) do mesencéfalo.66 De fato, estudos 
experimentais levaram à associação da fuga com o transtorno 
do pânico; neuroimagem funcional mostra a ativação da ínsula 
e do tronco encefálico superior (incluindo a SCPA), bem como a 
desativação do córtex cingulado anterior (CCA) durante ataques 
de pânico experimentais; e análises morfométricas baseadas 
em imagens de ressonância magnética do cérebro sugerem um 
aumento do volume de substância cinzenta na ínsula e no tronco 
encefálico superior, e uma redução no CCA de pacientes com 
pânico, em comparação com controles saudáveis. Como a ínsula 
e o CCA traduzem o estímulo interoceptivo em sentimento, e 
os pacientes com pânico superestimam os sinais corporais, eles 
provavelmente são um substrato neural da supersensibilidade 
interoceptiva e um possível local de ação tanto das drogas quan-
to da terapia comportamental cognitiva. Como complemento, 
os antidepressivos também parecem prevenir os ataques de 
pânico aumentando a inibição da 5-HT na SCPA.
Desenvolvimento psicológico do pânico e 
tratamento
Uma visão longitudinal do TP, bem como de seu modelo de 
estadiamento, tem sido fortemente relacionada ao trata-
mento em muitas áreas da psiquiatria, especialmente na 
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depressão unipolar, transtorno bipolar e esquizofrenia. Por 
um lado, observa-se que essa visão permite o reconheci-
mento de um distúbio suficientemente cedo para tratá-lo 
precocemente;67,68 isto é, prevenir e intervir precocemente. 
Por outro lado, sabe-se que ela pode ajudar a identificar 
possíveis estratégias terapêuticas para casos resistentes ao 
tratamento.
Infelizmente, os atuais modelos terapêuticos para o trans-
torno do pânico, como exemplificado pela Diretriz Prática 
para o tratamento de pacientes com transtorno do pânico 
da American Psychiatric Association69 e pelas Diretrizes de 
Práticas Clínicas para o tratamento do transtorno do pânico 
e agorafobia do Royal Australian and New Zealand College 
of Psychiatrists,70 não consideram a classificação por está-
gios e também a sintomatologia subclínica. No entanto, a 
ênfase do tratamento deve ser cada vez mais voltada para 
os resultados a longo prazo devido à natureza crônica do 
TP; o desaparecimento dos sintomas residuais mediante a 
redução dos ataques de pânico deve ser o objetivo final do 
tratamento uma vez que eles constituem um risco substancial 
de recaída; e tratamentos adequados de efeitos duradouros 
devem ser de suma importância, incluindo, pelo menos para 
alguns pacientes, um tratamento prolongado, sequencial ou 
uma combinação de diferentes modalidades terapêuticas 
norteada pela classificação por estágios.
Nessa linha de pensamento, Shear et al.71 propuseram 
o uso de um sistema melhor para monitorar o progresso do 
paciente porque, se os sintomas residuais são claramente 
identificados e o progresso do tratamento pode ser mapeado, 
os médicos podem ser induzidos a aumentar de forma ade-
quada ou, eventualmente, diminuir a dosagem da medicação.
Por um longo tempo, a literatura também sugeriu aumen-
tar as taxas de remissão com a combinação de tratamentos 
farmacológicos e psicológicos. No entanto, evidências mais 
recentes parecem não concordar com essa sugestão. Pois 
enquanto, por exemplo, em 1997, van Balkom et al.72 suge-
riram a combinação de antidepressivos e exposição in vivo 
no tratamento do TP(A) com base em uma metanálise de 
106 estudos; mais recentemente, Furukawa et al.,73 em sua 
revisão Cochrane, demonstraram a vantagem confirmada 
da combinação de psicoterapia e antidepressivo sobre o 
antidepressivo sozinho durante 6 a 24 meses, mas nenhuma 
diferença de efetividade sobre a psicoterapia sozinha em 6 
a 24 meses. Quanto à diferença em termos de efetividade 
das várias formas de psicoterapia, apenas as terapias com-
portamental e cognitivo-comportamental foram homogenea-
mente eficazes, enquanto as terapias psicodinâmica breve 
e cognitivo-interpessoal produziram resultados mistos que 
levam à crescente heterogeneidade. Em conclusão, Furukawa 
et al.73 sugeriram que a terapia combinada ou a psicoterapia 
sozinha podem ser escolhidas como tratamento de primeira 
linha para o TP(A) e que os antidepressivos isoladamente 
não são recomendados como tratamento de primeira linha.
Resultados similares também foram mostrados por 
Watanabe et al.74 quando avaliaram os efeitos da psicoterapia 
combinada mais benzodiazepínicos no tratamento do TP. A 
terapia combinada não forneceu uma vantagem significativa 
sobre a psicoterapia por si só, tanto durante quanto ao fim 
do tratamento. De forma que, para aqueles que têm acesso 
a serviços terapêuticos comportamentais adequados, o 
tratamento isolado com um benzodiazepínico pode não ser 
justificado. Além disso, a psicoterapia por si só pode ser mais 
favorável que a combinação de psicoterapia e benzodiaze-
pínicos, levando em consideração os resultados adversos a 
longo prazo, tais como as deficiências cognitivas e o desen-
volvimento de dependência com o uso de benzodiazepínicos.
Evidências preliminares também sugerem uma eficácia 
relativa com a adição de terapia cognitivo-comportamental 
(TCC) em comparação a qualquer otimização de medica-
mento para pacientes com transtorno do pânico que não 
entraram em remissão com os ISRS. Benefício comparável foi 
encontrado para a adição de TCC ou clonazepam e otimização 
da dose do antidepressivo.75
Ao longo do tempo, diferentes abordagens de tratamento 
têm sido propostas. Alguns autores avaliaram os efeitos de 
um tratamento sequencial; isto é, uma administração sequen-
cial planejada de diferentes terapias com base nos efeitos 
específicos induzidos por cada terapia que proporcionasse 
benefícios adicionais no decorrer do tempo.
Goldstein administrou um programa de tratamento de 
oito semanas, começando com alprazolam e substituindo 
gradualmente por imipramina, a seis pacientes com TP(A). 
Cinco pacientes completaram o programa de tratamento 
e, entre eles, quatro não sofreram ataques de pânico até 
o final da primeira semana de tratamento e mantiveram a 
melhora durante o período de substituição para imipramina. 
Goldstein explicou a eficácia do tratamento sequencial pelo 
alívio precoce dos sintomas fornecido por alprazolam.76
Posteriormente, Mavissakalian propôs um tratamento 
sequencial que envolveu as intervenções farmacológica 
e psicológica. Trinta e oito pacientes com TPA receberam 
tratamento com imipramina por oito semanas, seguido 
de tratamento com imipramina combinada com terapia 
comportamental por mais oito semanas. Sessenta e três 
por cento dos pacientes responderam de modo significativo 
ao tratamento sequencial, e a melhora mais acentuada do 
pânico ocorreu durante as primeiras oito semanas quando o 
tratamento isolado com imipramina foi utilizado, enquanto 
as melhoras da gravidade, ansiedade, depressão e fobias, 
em particular, permaneceram significativas entre a metade 
do tratamento e o final do estudo. Análises adicionais reve-
laram que a melhora da ansiedade fóbica e da evitação nas 
primeiras oito semanas de tratamento, em vez de melhora 
do pânico, previu a evolução final.77
De Beurs et al.78 investigaram se os efeitos da exposição 
para o TP(A) poderiam ser melhorados pela adição de inter-
venções específicas antes do início do tratamento de expo-
sição. Então, eles compararam fluvoxamina mais exposição, 
tratamento de pânico psicológico mais exposição e exposição 
sozinha, e descobriram que a combinação de fluvoxamina e 
exposição demonstrou uma eficácia superior àquela de outros 
tratamentos ao final do pesquisa.78 Contudo, essas vantagens 
desapareceram em um acompanhamento naturalista de dois 
anos (de Beurs et al.79).
Finalmente, 63 pacientes com diagnóstico primário de 
TP que tiveram sintomas residuais, tais como ataques de 
pânico, ansiedade antecipatória e evitação fóbica, apesar 
de estarem com uma dose estável de medicamentos durante 
pelo menos quatro meses, foram tratados com TCC usando 
um formato de grupo com 12 sessões durante quatro meses. 
Reduções significativas dos sintomas foram evidentes para 
todas as evoluções finais (frequência de ataques de pânico, 
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agorafobia e ansiedade antecipatória) durante todo o tra-
tamento, com a manutenção desses ganhos em um ano de 
acompanhamento. Uma redução dos sintomas de no mínimo 
50% foi obtida por 78% da amostra para as classificações de 
agorafobia, 62% para ansiedade antecipatória e 49% para o 
escore da Escala de Ansiedade de Hamilton. No total, 81% da 
amostra atingiram um estado livre do pânico e 64% atenderam 
os critérios de remissão. As presenças de distimia, distúrbio 
de ansiedade generalizada ou fobia social no pré-tratamento 
foram associadas a uma menor probabilidade de remissão.80 
Esse estudo fornece evidência adicional para a eficácia da 
TCC como uma estratégia subsequente para os pacientes que 
não respondem adequadamente ao tratamento farmacológico 
do TP. A melhora também foi mantida, apesar das reduções 
no uso de medicamentos em geral, indicando que a TCC 
pode ser usada como uma estratégia para descontinuar o 
medicamento, com manutenção dos ganhos do tratamento a 
longo prazo. No entanto, os elevados níveis de comorbidade 
da amostra e o desenho aberto de acompanhamento clínico 
podem limitar a força e a generalização de tais resultados.
Uma proposta interessante de terapia voltada para a 
classificação por estágios vem de Fava et al. Eles adminis-
traram a terapia do bem-estar ou TCC dos sintomas residuais 
em 10 pacientes com diagnóstico de transtornos de humor 
ou de ansiedade. Uma vantagem significativa da terapia do 
bem-estar sobre as estratégias cognitivo-comportamentais 
foi observada.81 Esse estudo, embora preliminar, sugere que 
uma técnica psicoterápica específica voltada para aumentar 
o bem-estar pode diminuir os sintomas residuais em pacien-
tes com transtornos de humor ou de ansiedade. A técnica 
é baseada no modelo conceitual de bem-estar proposto por 
Ryff, que resulta da autoaceitação, relações positivas com os 
outros, autonomia, controle das situações, propósito na vida 
e crescimento pessoal, e sugere que a ausência de bem-estar 
cria condições de vulnerabilidade para possíveis adversidades 
futuras (Ryff,82 Ryff et al.83).
Conclusões
Apesar da relativa escassez de pesquisas sobre o desenvolvi-
mento psicológico do pânico, os relatos resumidos nesta 
revisão abordam importantes questões clínicas que merecem 
estudos mais aprofundados.
O período prodrômico parece durar cerca de 10-15 anos, 
a percepção de que alguém é uma “pessoa nervosa”16 ou 
tem um temperamento fóbico-ansioso é um forte fator 
preditivo do aparecimento do transtorno do pânico.17 Os 
sintomas prodrômicos mais comuns são humor depressivo, 
fobia da doença, angústia e evitação de espaços fechados, 
preocupações excessivas, afetividade negativa, sensibili-
dade à ansiedade, ansiedade em relação à saúde ou medo 
da doença, ansiedade de separação. A sequência clínica 
fenomenológica do TPA é: evitação fóbica e hipocondria 
levando ao pânico, que, por sua vez, leva a mais evitação 
fóbica e hipocondria. Em contrapartida, o fenômeno de 
reversão é: uma diminuição da evitação pela exposição, 
o que melhora a agorafobia e o pânico, com eventual de-
saparecimento do pânico, enquanto a agorafobia persiste, 
porém, em menor grau. Os sintomas prodrômicos do TPA, 
portanto, tendem a se tornar sintomas residuais que, por sua 
vez, podem evoluir para sintomas prodrômicos de recaída.48 
Alternativamente, a reversão pode ser caracterizada pela 
ansiedade provocada por sensações corporais que influen-
ciam as crenças catastróficas, e essas crenças influenciam 
o comportamento de evitação.51
A tradução da classificação por estágios em neurobiologia 
do pânico identifica diferentes fases do desenvolvimento do 
TP. Essas fases são, na verdade, o reflexo daquelas observadas 
durante a reversão. Assim, a experiência de um ataque de 
pânico estimula a amígdala que ativa os padrões de respostas 
no cérebro e no corpo. A experiência aterrorizante deixa uma 
memória emocional que desencadeará uma resposta à ansie-
dade quando ocorrer uma experiência subsequente (real ou 
antecipada) que contenha os componentes daquela memória 
emocional. Além disso, o hipocampo está envolvido e grava 
o contexto em que o ataque ocorreu, de modo que alguns 
detalhes da experiência ameaçadora estão agora associados 
ao ataque de pânico. A antecipação de tais detalhes pode 
se tornar disfórica, e a situação pode então ser evitada. A 
anatomia funcional de tal evitação é o córtex medial/orbital 
pré-frontal e suas conexões recíprocas com a amígdala.65
As implicações do tratamento do modelo longitudinal 
do TP, embora ainda muito desconsiderado, enfatizam a 
importância de se considerar os sintomas residuais como o 
objetivo final da terapia e oferecer tratamentos adequados 
de efeitos duradouros. A esse respeito, os tratamentos se-
quenciais ou voltados para o estadiamento têm mostrado 
resultados promissores.
Estudos adicionais são necessários para definir mais cla-
ramente os estágios do TP ou confirmar com mais precisão 
os já conhecidos; aumentar o conhecimento dos sintomas 
subclínicos, uma vez que eles são características clínicas 
importantes para se fazer um diagnóstico e tratamento 
precoces; descrever em detalhes a reversão para dar aos clí-
nicos pontos de ancoragem para entender em que estágio de 
recuperação seus pacientes estão; esclarecer a relação entre 
estadiamento/sintomatologia subclínica/reversão, neuro-
anatomia e funções do cérebro; reforçar o conhecimento 
sobre possíveis tratamentos de longa duração, sequenciais ou 
voltados para o estadiamento, para alcançar taxas mais ele-
vadas de remissão. Em particular, estudos sobre o tratamento 
sequencial, sejam de terapia combinada de medicamentos, 
de medicamento e psicoterapia ou de combinações de tera-
pias, e estudos sobre a terapia do bem-estar são fortemente 
encorajados, especialmente se usarem estudos pequenos de 
pacientes controle-idêntico com história de tratamento bem 
definida e um projeto sequencial paralelo de comparação. 
Isto pode permitir maximizar a probabilidade de detectar 
diferenças significativas entre tratamentos ativos e placebo 
e, acima de tudo, obter um progresso real na pesquisa de 
tratamento, pois as características homogêneas de pacientes 
controle-idêntico não afetam o resultado dos estudos.84
Estudos adicionais sobre o desenvolvimento longitudinal 
do pânico também podem preparar o caminho para a sua 
subclassificação. A crescente literatura sobre depressão maior 
está mostrando que os complexos fenômenos clínicos talvez 
precisem ser divididos em subtipos para serem operaciona-
lizados e promoverem o desenvolvimento de tratamentos 
específicos.85,86 Isso pode levar à identificação de subtipos 
que sejam mais sensíveis a certas terapias e à seleção do 
tratamento certo para cada paciente. Ainda em relação à 
definição do complexo fenômeno clínico do pânico, os pes-
quisadores dos fatores desencadeantes, exemplificados pela 
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denominação “carga alostática”, devem ser incentivados 
para que conheçam o papel do estresse no início da doença, 
evitando ou diminuindo o seu eventual impacto negativo 
sobre a saúde. Nesse sentido, os critérios da sobrecarga 
alostática sugerido por Fava et al.60 podem fornecer uma 
especificação clínica do transtorno do pânico.87
Tal organização de pesquisa ocasionará consideráveis 
implicações clínicas para a prática cotidiana e para as pers-
pectivas dos pacientes sobre a remissão.
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